















The Practical Use of Music in a Senior Citizens' Home, as Seen from the Viewpoint 




In ord巴rfor巴veryelderly people to liv巴仕eshlycovering the whol巴life,m巴ntalindep巴ndenc巴of
the eld巴rlyp巴opleitself and the environm巴ntsupporting it-institution, talented person -need to be 
fixed. Adminis住ationhas s巴tforth various m巴asuresin recent years based on the “law for th巴 lifelong
l巴紅ning",the”law for th巴promotionof the music education" and the”law for the cultural art pro-
moting" so that the elderly p巴oplewho tend to b巴 isolat巴dcan live in th巴巴nvironmentof th巴 rich
scent of culture, building rich human relations. In this flow, the cultural activities in welfare facilities, 
such as a home for the aged and a hospice, are beginning to attract attention. Simultaneously, the 
medical-treatment side of the cultural activities as art therapy is beginning to be thought as important. 
The viewpoint of musical therapy is important also for th巴musicalactivities in an巴lderly-peoplein-
stitution. Evaluation of the contents of activity is also changing from th巴”quantitative＇『 P巴rspectives
express巴dnumerically to the "qualitative”perspectives by which eld巴rlypeople’s history of individual 
and individuality are thought as important. Thus the Improvement in warmer "welfare culture ”is 
aim巴dat. 



































































次に、高齢者の施設 ・ホー ム・ 病院での音楽活動において、個人史や個別性にかかわる留意
点について述べてみたい。
3.音楽の個人史と個別性（多様性）
高齢者の施設 ・ホー ム・ 病院でよく見られる音楽活動として、集団での音楽セッション （レ




































のみでは活動に限界がある。ある元高校教師 （英語担当・ 73歳） は、 若いときからジャズ
とクラシックを愛し、現在、病院での療養生活においても、枕もとの音楽はチェロの無伴
奏ソナタ（バッハ作曲） 等の昔からの馴染み深い曲である。
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になる。 言い換えれば、 高齢者の施設 ・ホーム ・病院において、“誰のためにやっているのか”
























































































































歌、子育てでの子守唄等、日常生活におけるさまざまな役割があり、「指標 ・より どころ ・根
拠jとなる項目を限定することは難しい。











































12）国際音楽教育学会（ISME）の第21回国際会議 （1994年7月、開催地アメ リカ） におい
て「世界音楽教育振興宣言」が採択された。
13）鈴木しおり著 『地方都市の音楽文化振興の研究』中西出版、 1997年5月、 170頁
